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Optical property of mixed crystals which is C-rare earth structure 
 
知花 優太郎（Yutaro CHIBANA） 
   
We have performed Raman scattering spectroscopy and Absorption spectrum in single crystal of 
Y2(1-x)Tb2xO3, Lu2(1-x)Tb2xO3, Sc2(1-x)Tb2xO3, grown by the floating-zone method. The Raman 
spectrum is basically same as that of C-rare earth structure. By fitting an intense Raman line at 
380cm
-1
, we obtain the frequency of the stretching mode. It turns out that the mode frequency 
smoothly decreases Tb-concentration. The frequency of the stretching mode is agreement with the 
calculated value. The absorption spectrum changed with host crystals. It turns out that the 
Absorption coefficient smoothly increases Tb-concentration to 50%. 
  
光アイソレータ用の磁気光学結晶では以下の 3 つの点が必要となる。1 つ目は十分に大


























ある。今回は Verdet 定数を大きくするために希土類に着目しているので、主に希土類の f-f
遷移や f-d 遷移による光吸収が関係している。そこで YAG レーザ用の光アイソレータとし
て Tb を含む酸化物結晶の作製とその光学特性評価を行った。 







に強いピークが観測され、450cm-1、600cm-1 にもピークが観測できる。このピークは C 型
希土類構造での伸縮振動モードのピークと一致した[1]。形状は母体や Tb 濃度に依存しな
かった。Fig.2 は Y2(1-x)Tb2xO3の 370cm-1 ピークにローレンツ関数を仮定しフィッティング
を行った振動数を Tb 濃度に応じてプロットしたものである。ラマンシフトνは古典的にバ



















Fig.1   Raman Spectrum of mixed crystal     Fig.2 Raman spectrum of the stretching mode. 
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